





























Development of People Database 
































































































































表1　各扇のデジタル画像の画素数   幅×高で単位は画素
第一扇 第二扇 第三扇 第四扇 第五扇 第六扇
左隻 13071×32996 14048×32996 13990×32996 14058×32996 13997×32996 13068×32996




































































像は，110 × 110 画素以内に収まるサイズとしている。
マスター画像データの画像フォーマットは，非圧縮TIFF（Tagged Image File Format）であ
るが，人物切り出し画像は PNG（Portable Network Graphics）フォーマットに変換している。そ
の主な理由は，PNGフォーマットは可逆圧縮方式であること，人物切り出し画像から更なる画像
処理を実施する可能性があることである。人物サムネール画像は，画質よりも表示速度を優先させ














































































ソフト（Operating System：OS）は，イントラサーバにはサーバ OS（Mac OSX server 10.6，
Apple 社）を使用し，公開用サーバにはクライアントOS（Mac OSX 10.7）を用いている。OS以
外のデータベース関連構成は両サーバに共通であり，ウェブサーバ S/W（Apache2），データベー
ス S/W（SQLite3），ウェブページ記述言語である PHP5（Hypertext Preprocessor）がインストー
ルされている。
クライアントH/Wは，展示用には歴博所有のタッチパネルインタフェイス付きPCを使用する。
展示用 PCで最低限必要となる S/Wは，ブラウザ S/Wである Internet Explorer（Microsoft 社）
とズーム画像の表示に用いる Flash Player（Adobe 社）である。ホームページ用人物データベー
スでは利用者のクライアントH/Wを定義することはできないため，表示確認のみをウェブブラウ








































































































































































クによってアクセスする方式としている。展示用は企画展示開催期間である 2012 年 3 月 27 日から
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Not only artifacts stored in museums but also images of artifacts and related literatures are infor-
mation resources. Information obtained from the information resources by researches and investiga-
tions will be used for exhibitions and further researches. Suitable methods to acquire, process and 
utilize the information are required to enhance effectiveness of the information resources. It is consid-
ered that combined use of image and text information is one of the solutions to achieve it.
Databases are well known as a method to manipulate huge volume of information. In general, data-
bases require query words to retrieve desired information from databases. However, users are forced 
to select appropriate query words for the retrieval. In addition, because databases served by museums 
store a lot of technical terms, users have to learn such difficult words in advance. In this research, a 
method to integrate image and text information is discussed to overcome this difficulty for a museum 
exhibition and as an Internet service. The item focused on in this research is a pair of folding screens 
named “In and around Kyoto, Rekihaku version A.” People drown in the screens are investigated and 
obtained information is stored as text information. The folding screens are digitized and the digital im-
ages are used to obtain the people information for a historical research project. A database is designed 
as a tool for integrating image and text information, and the database is used in the exhibition and the 
service through the Internet. Methodology to develop the database can be used for other items stored 
in museums because the methodology is utilized by resolving complicated procedure into three el-
emental procedures such as acquisition, process and output.
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